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 
本研究は､ 『多組織共同研究』 の一部であり､ [家族看護エンパワーメントガイドライン] を臨床に根付かせる取り組
みを通して構築した 『小児看護専門看護師を活用した臨床－研究連携システム』､ および連携システム構築のプロセスを
明らかにすることを目的とした｡ 研究協力者は､ 看護管理者13名､ 小児看護専門看護師３名 (内２名は小児看護専門看
護師認定プログラム修了生)､ 看護師18名､ 研究者３名である｡ 各々の立場で臨床―研究連携システムを構築する上で行っ
た判断､ およびアプローチに関するインタビューを行った (平成18年３月～20年２月)｡ 結果から 『小児看護専門看護師
を活用した臨床―研究連携システム』 と､ 連携構築のプロセス― [連携システムを構築することについての合意形成]




This study in inter-organizational collaboration aims to clarify a system, as well as the process of
establishing the system, for developing collaborations between research and clinical practice using Certified
Nurse Specialists in Child Health Nursing developed through an attempt to introduce family nursing empowerment
guidelines into clinical practice. The subjects of this study were 13 nursing managers, 3 Certified Nurse
Specialists (2 of whom had completed Certified Nurse Specialists in Child Health Nursing programs), 18 nurses
and 3 researchers. From March 2006 to February 2008, these professionals were interviewed about the judgments
they made, and approaches they took, in establishing a system for developing collaborations between research
and clinical practice. The results clarified the system for developing collaborations between research and
clinical practice using Certified Nurse Specialists and revealed that the process of developing the system
consisted of the following:
・ establishing a consensus about establishing the system,
・ laying a foundation for the system,
・ creating the system,
・ confirming the results of the system.
The results suggest that the system for developing collaborations in which Certified Nurse Specialists play
a central role is a novel system because knowledge obtained through both research and clinical practice are
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録音して､ 逐語記録を作成した｡ すなわち､ ①











































[研究機関] [臨床] を繋ぎ､ 相互に連動してい
た｡








た､ [研究機関] が､ [臨床] と協力体制をとる
ことができるように調整していた (ｃ)｡ そし





ン] の検証､ 効果の評価・洗練を行い､ 研究の
基盤作り､ 研究の質の保障を行い､ [ＣＮＳの
仲間たち] を介して [臨床] と協力体制を整え
ていた (ｅ)｡ また [ＣＮＳの仲間たち] が､
[臨床] に働きかけ､ 研究を推進していけるよ
うに支援していた (ｆ)｡















































らなっている｡ [臨床] の看護管理部は､ 小児
看護ＣＮＳから研究についての情報を入手し､
組織の現状分析に基づいて研究参加の意思決定
を行った (ｇ)｡ そして､ 小児看護ＣＮＳを調
整者､ 研究の知と臨床の知を結ぶ者として活用
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